




Potential benefits of child-animal interactions on children's development have been indicated by 
p町en臼andteachers. Animal rearing has been carried out as a part of education in most preschools 
and elementarγschools in J apan.官lIsarticle reviewed the findings of recent empirical rese紅白on
the effects of animals on children's socio-emotional development and stress reduction. The 




















Therapy : AAT)や動物介在活動 (AnimalAssisted 
Acti vi ty : AAA)にやや遅れて，動物介在教育
(加imalAssisted Education : AAE)という表現
が用いられるようになってきた。
人と動物の相互作用に関する団体の国際組織で
























































































































































いる (Ch町一Hansen，Stern， & Winefield， 2010)。
すなわち，ベットを保有することやベットへの愛
着と心身の健康とのポジティブな相関を実証した
















(Winefield， Black， & Chur一Hansen， 2008; 
Peacock， Chur -Hansen， & Winefield， 2012)も
報告されている。
子どもを対象にした動物の“癒し"の実証的研










































































る(Melson，Peet， & Sparks， 1992; Ascione & Weber， 
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